





















A consideration of the process until elderly with dementia moving 
in the group home.

































































































































社会福祉法人Ａ ９年目 介護職員と同じシフト勤務、夜勤も有 介護福祉士
社会福祉法人Ｂ ６年目 介護職員と同じシフト勤務、夜勤も有 介護福祉士
社会福祉法人Ｃ １６年目 状況により介護業務をすることも有、夜勤は月１回 介護福祉士 介護支援専門員
株式会社Ｄ １８年目 介護職員と同じシフト勤務、夜勤も有 介護福祉士 介護支援専門員 保育士
















A 相談・入居希望 → 入居申込書は電話の場合は郵送、見学した場合は手渡し →
→ → 面接日程調整 →
→ 入居判定会議 → 入居決定の連絡（文書） → 入居
Ｂ 相談・入居希望 → 見学 → 入居申込書を手渡し →
→ → 面接日程調整 →
→ 入居判定会議 → 入居決定の連絡（電話） → 入居
Ｃ 相談・入居希望 → 見学 → 入居申込書を手渡し →
→ → 面接日程調整 →
→ 入居判定会議 → 入居決定の連絡（文書） → 入居
Ｄ 相談・入居希望 → 申込みノートに氏名・連絡先を控える＋募集期間中の入居申込み＝申込み受理（待機者） →
→ 面接日程調整 → 面接（家族希望の場所で） → 入居判定会議 → 入居決定の連絡（電話）
→ 入居
Ｅ 相談・入居希望 → 見学 → 入居申込書を手渡し →
→ 申込み受理＝面接対象者 → 面接日程調整 → 面接（基本は自宅で） → 入居判定会議














①相談・入居希望 → ②申込み受理（待機者） → ③面接対象者選定 → ④面接日程調整 →


























































































































































































































相談・入居希望 → 見学 → 入居申込書を手渡す ・・・ Ｂ・Ｃ・Ｅ
相談・入居希望 → ・・・ Ａ






































待機者全員に電話 → 現状と入居希望を再確認 → 該当者は全員面接対象者 … Ａ・Ｂ・Ｄ
待機者から施設長が選定 → 該当者数名が面接対象者 … Ｃ











































































グループホーム名 面接の対象者 面接の実施者 面接の場所 面接の時間帯 面接所要時間
Ａ 本人・家族 施設長+（副主任or法人内のグループホーム施設長orグループホーム事業部長） 基本は自宅、入所中の場合は施設で（家族同席） 家族の希望の時間 30～60分
Ｂ 本人・家族 施設長+（副主任or法人内のグループホーム施設長orグループホーム事業部長） 基本は自宅、入所中の場合は施設で 家族の希望の時間 30～60分
Ｃ 本人・家族 施設長単独 家族の希望する場所（自宅、施設、公民館など） 家族の希望の時間 40分～50分
Ｄ 本人・家族 施設長単独 家族の希望する場所（自宅、デイ、施設など） 家族の希望の時間（出来れば昼食前） 60分前後




























































































































































































































































































































A consideration of the process until elderly with dementia moving 
in the group home.
―Focus on participation of the elderly moving in the group home.―
TSUJI  Yasuyo
 We found that the elderly with dementia is apt to cause the damage of relocation. Therefore, it’s important 
to avoid an environmental change if possible and to continue their ordinary life before moving. However, in 
Japan we didn’t investigate enough about it in precedence research. There is the present condition of accepting 
moving in applying a trial-and-error by an original method in each group home. Therefore, the process to 
moving in the group home is not clear to what kind of thing and its process in frequency participation of which 
elderly people are doing.
 The purpose of this research is to clarify the present condition what the process to moving in the group 
home has becoming, and the frequency of the participation in a process of the elderly with dementia. Semi-
structured-interviews of five facility-directors, who work for the group home of five places in Kanto, were held. 
As a result, it emerged that only 16.7% of the elderly with dementia visited the group home before moving in. 
Moreover, few elderly was explained and understood to move in. The interview with elderly with dementia was 
always performed. It is required to make the system in which it can enter in the state where inspected before 
entering the group home, and it necessary for them to be explained and to be satisfied.
Keyword:  elderly with dementia, group home, process to moving in, participation of the elderly 
